Consideration of Issues Concerning Safety and Health Management through Workspace Inspection by 雨谷 恵 et al.
職場巡視から考える安全衛生管理業務の課題　(第
13回筑波大学技術職員技術発表会報告集)





その他のタイトル Consideration of Issues Concerning Safety and
Health Management through Workspace Inspection
URL http://hdl.handle.net/2241/00123908
職場巡視から考える安全衛生管理業務の課題 
雨谷 恵、北原 匡、神戸 昌幸 
筑波大学システム情報工学等技術室 (安全衛生管理担当) 





















本学も 2000 年 4 月から適用されることになり、適
用から 13 年経過している。 
担当するシステム情報エリアにおいて、技術職員




1 回 3 時間程度で、平均 45 箇所、職場巡視を行っ
ている。 





















この報告では、2011 年 10 月から 2013 年 11 月に
実施した、職場巡視データ  816 箇所について、














































図 1. 指摘数の変化(工学系 F 棟) 
 Reduction Effect of Formaldehyde Concentration by Local Ventilation System 
with the Dissecting Table in the Gross Anatomy Practice Room  
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Ordinance on Prevention of Hazards due to Specified Chemical Substance was revised in 2008, and administrative 
level of formaldehyde was set to 0.1 ppm. Anatomy practice room dose not receive the restriction of the administrative 
level of formaldehyde. However, taking into account the impact on the students, we introduced local exhaust ventilation 
system with dissection table in the anatomy practice room in 2010, and carried out environmental improvement. This 
system was already introduced in several other universities, and good results were obtained. In our university, air intake 
and exhaust systems and dissection tables were set up in accordance with anatomy training situation. Here, we report 
the details of the system that less than 0.1 ppm of formaldehyde was achieved in the working environmental 
measurement using this system. 
  













































表 1. 転倒防止工事実施数 
 
実施時期 施工数 
2010 年 1-3 月 471 室
2010 年 5 月 10 室
2011 年 7 月 97 室
2012 年 2 月 43 室
2012 年 7 月 28 室
2013 年 2 月 49 室



















































































































図 2. 研究学域による指摘数の変化 
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図 10. CLASS3R (CLASS4) レーザー機器 



















































図 8. 小型の工作機械 
図 5. 危険喚起標示の例 
図 6. 灯油保管場所に危険喚起標示 
図 7. 保護メガネとステッカー 
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医学系電子顕微鏡室の技術支援 
― 現況とこれから ― 
坂本順子 
筑波大学医学系技術室 (医学系電子顕微鏡室) 






























いる TEM 生物試料作製法について紹介する。 
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